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Musicyarn: Tangible music system using conductive braids 
Summary 
 In recent years, with the widespread use of electronic devices suc
h as personal computers and smartphones, various interfaces for int
eracting with computers having complicated functions are emerging. 
Natural interaction method focusing on human motion more than ev
er has been drawing attention.thought that there is a merit that it is 
possible to express intention of music manipulation naturally by a m
ore intuitive interface. Therefore, we studied a tangible music contro
l system which metaphor the characteristics of music. 
 In this research, I focused on operations on ropes such as "tie", "pi
nching", "pulling", which are the daily activities, intuitively using a u
nique braided cord knitted with conductive thread to the string. In a
ddition, we propose "Musicyarn" a tangible music system that people 
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が音色の特性を触感の特性で体験できるようにした[10] （図  1）．  
 























り，二つトラックしか選べない問題点がある（図  2）．  
 
 





















































































































































































図  7 システムの電子回路 
 
 









ら右までの電位差を検出した（図  8）．  
 
 






   

































複音で鳴らすタイプの音色シンセパッドである（図  13）．  
 




























図  15 システムの楽しみ方1 
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図  17 システム実装デザイン 
 
４．３．２ 導電性のあるアイテム 














図  18 導電性のあるクリップ 
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図  19 導電性のあるサブロープ 
 




図  21 導電性のある毛球 
 
図  22 導電性のあるチャーム 
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表  1 メインロープを検出した電圧値域 
読み取った電圧値（0～1023） メインロープ左右調整した抵抗
値 
1 - 190 +820Ω 
240 - 350 -300Ω  +750Ω 
570 - 720 -750Ω  +300Ω 








図  25  システム実装説明図 
 
送信された電圧データはProcessingで処理し，リズムのタイミングとエフェ




















理することができた．図  28はシステムを操作している様子である． 
 
 
図  26 組み立てるフォームのデザイン図 
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